








































































The Outline of English Language Teaching
 
This paper discusses the exceedingly rare teaching material,Eigo Kyojuho Koyo （The Outline of
 
English Language Teaching）, handwritten and mimeographed in 1909 by MATSUDA Yosonosuke
（1882～1960）.This handout, composed of eighty-four printed sheets,was distributed as a teaching
 
guide to normal school students who learned English teaching methodology for elementary school
 
pupils.
In this paper, the first one-fifth of his handwritten printed text is deciphered and quoted with
 
annotations.Matsuda’s teaching material is quite unique and valuable as the first historical, systematic
 


























































































































































世紀 年号 年 天皇 将軍





一五四一 天文 一○ 後奈良 義晴 葡国商人鹿児島ニ入港
一五四九 〃 一八 〃 義輝 アンゲル??葡語、拉
ラ典テン語ニ通ジ基督教ヲ弘ム
一五八六 天正 一四 正親町 秀吉 基督教ヲ禁ズ
一五九六 慶長 一 後陽成 秀次 葡船土佐沖ニ漂着




一六○八 〃 一三 〃 秀忠 蘭オランダ人平戸ニ来ル
一六三八 寛永 一五 明正 家光 島原乱平グ
一六三九 〃 一六 〃 〃 基督教ヲ禁ズ（宗門改）英蘭人追放セラル
一六四一 〃 一八 〃 〃 長崎和蘭商区トナリ、葡人出島ニ居留ヲ許サル
一七〇九 宝永 六 東山 家宣 羅馬ロー マ伝教師??来ル
一七一二 正徳 二 中御門 〃 白石「采さい覧らん異い言げん」ヲ著ス
一七二○ 享保 五 〃 吉宗 洋書舶載ノ禁ヲ解ク
一七三九 天文 四 櫻町 〃 吉宗青木昆陽ニ命ジ葡語??ノ天文地理書ヲ読マシム
一七四四 延享 一 〃 〃 昆陽蘭文ヲ講ズ 洋・文・を・講・ず・る・始・
一七七一 明和 八 後桃園 家治 前野良沢蘭書ヲ昆陽ニ学ブ
一七八○ 安永 九 光格 〃 前野良沢、西善三郎、吉雄幸作、桂川甫周、杉田玄白等蘭語ノ「人身内景図説」ヲ訳ス
一七八三 天明 三 〃 〃 大槻玄沢「蘭学階梯」ヲ著ス
一七九二 寛政 四 〃 家斎 露国使節来リ「北 聞略」成ル、露・学・ノ・始・
一七九六 〃 八 〃 〃 海上鴎波〔＝稲村三伯〕「波留麻和解」ヲ著ス 辞・書・対・訳・ノ・始・
一七九九 〃 一一 〃 〃 宇田川玄真「医範提綱」ヲ著ス
一八○八 文化 五 〃 〃 英船長崎ヲ侵ス、長崎訳官ノ才学アル者ニ英露両国語ヲ兼学セシム











































































一八一六 〃 一三 〃 〃 玄沢「蘭学凡」（文法書）ヲ著ス 西・洋・文・法・書・ノ・始・
一八二六 文政 九 仁孝 〃 青地林宗「気海観瀾」ヲ著ス 理・学・ノ・始・
一八三九 天保 一○ 〃 家慶 宇田川 庵「舎密
せいみ
開宗」ヲ著ス 化・学・の・始・
一八四○ 〃 一一 〃 〃 幕府天文方ニ令シ洋書ニツキ反訳セル暦、医、天文書ヲ流布セサランコトヲ力メシム
一八四七 弘化 四 孝明 〃 川本幸民「気海観瀾広義」ヲ著ス??
○此頃 藤○井○三○郎○「英・文・範・」ヲ著ス 英・学・ノ・始・??
一八四八 嘉永 一 〃 〃 村上英俊仏学ヲ始ム
一八四九 〃 二 〃 〃 幕府翻訳ニ制限ヲ設ク
一八五三 〃 六 〃 〃 ペリー来ル、人心洋学ニ向フ
一八五四 〃 七 〃 〃 幸民等「遠西〔奇〕器述」（写真、鉄道ノ書）ヲ著ス
一八六○ 万延 一 〃 〃 新見豊前守等米国ニ使ス
福沢氏「華英通語」ヲ著ス
一八六二 文久 二 〃 〃 榎本氏等和蘭ニ留学ス
一八六五 慶応 一 〃 〃 市川氏等露国ニ留学ス
一八六六 〃 二 〃 〃 中村敬助、箕作奎吾氏等英国ニ留学ス















































































Alongside the material railway needed to
 
enable our bodies to communicate, it is abso-
lutely necessary to construct a“mental railway”
for the intercourse of minds.This mental rail-
way must take the form of a linguistic method
 
that shall enable a person,by means of the lan-
guage, to enter into and assimilate the intelli-
gence,and the spirit of a foreign nation,not as
 
now, in a period of ten or of twenty years,and
 
in so doing to expend the third part of a life-
time, but in the space between two equinoxes,
or, for those of trained will, in the space of a
 
single season.On the day when this new species
 
of locomotive is definitely organised and put at
 
the service of men of thought and will, the
 
brotherhood of nations will cease to be a vain
 
and empty word  a word which Governments
 
laugh to scorn,and peace as well as liberty will
 
perhaps have found their most solid foundation.
Jespersen 氏曰く???
What is the object in the teaching of mod-
ern language? Well,why have we our native
 
tongue?Certainly in order to get the most out
 
of a life lived in a community of our fellow
 
countrymen, in order to exchange thoughts,
feelings and wishes with them, both by receiv-
ing something of their psychical contents and by
 
communicating to them something of what
 
dwells in us.Language is not an end in itself,
just as little as railway trucks；it is a way of
 
connection between souls, a means of communi-
cation.〔...〕
The purpose in learning foreign languages,
then,must be in order to get a way of commu-
nication with places which our native tongue
 
cannot reach, for there too may be persons
 
with whom I, for some reason or other, desire
 
to exchange thoughts, or at least from whom I
 
wish to receive thoughts.〔...〕
But on the other hand it must not be over-
looked that everything which is learned with a
 
sensible end in view, and according to a sen-
sible method, tends in itself more or less direct-
ly to develop valuable faculties, and that espe-
明治期の小学校英語教授法研究⑴
―71―
cially〔the teaching of languages, in addition
 
to 〕the actual results which it gives through the
 
contents of what one reads in foreign lan-




the faculty of observing （of observing correct-
ly,of observing independently）,
the faculty of classifying under different points
 
of view that which has been observed,
the faculty of deducing general laws from the
 
material collected by observation,
the faculty of drawing conclusions and apply-
ing them to other cases than the ones
 
hitherto met with,
all, of course, faculties that are nearly
 
related  also the ability to read in gen-























































































































































































11）このグアンの引用は、The Art of Teaching
 
and Studying Languages. by Francois
 
Gouin, translated from the French by
 
























12）この引用は、Otto Jespersen’s How to Teach
 
a Foreign Language,George Allen＆Unwin
 
Ltd.London,1904,pp.４-７からのもので
ある。ただし、途中に割愛部分があり、〔...〕
で示した。この英訳版からの引用部分は『英語
教授法集成』（pp.51-53）では日本語訳で紹介さ
れている。なお、枩田は広島高師の学生時代の
1907（明治40）年に、同書の抄訳を「外国語の
教授法を如何にすべきか」と題して『教育実験
界』第20巻８、10、11号に連載している（ペン
ネーム「木公生」）。抄訳とはいえ、同書の本邦
初訳であろう。完訳版は1913（大正２）年に前
田太郎訳述で『エスペルゼン教授語学教授法新
論』として刊行されている。なお、イェスペル
セン受容史の先駆的な業績としては、『広辞苑』
で有名な新村出が1901（明治34）年に『イェス
ペルセン氏言語進歩論』を刊行している。
参考文献
エスペルゼン博士原著・前田太郎訳述（1913）『エス
ペルゼン教授語学教授法新論』東亜堂書房（大塚
高信補訳版、冨山房、1941）
江利川春雄（1991）「枩田與惣之助の英語教授法研究
（序説）」神戸大学英語教育研究会『KELT』第７
号
図３ 『英語教授法綱要』のGouinからの引用部分
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江利川春雄（1993）「英語科授業史における枩田與惣
之助」伊原巧・江利川春雄・林浩士編『英語科授
業学の諸相』三省堂
江利川春雄（2001）「明治期の小学校英語科教育法：
枩田與惣之助『英語教授法綱要』（1909）を中心に」
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